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PROPOSALS AIMED AT STABILIZING ]MPORTS OF CERTAIN SUBSTITUTES  FOR CEREALS
TALSMANOENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESIVAN'S  GROTJP  - GROIJPE DIJ PORTE-PARO{-E
OMAAA  EKnPO:ClrlO/  TYnOv - GRLpPO  DEL  PORrA\^f,CE  - zuREAU  VAN  DE WOORE /O€ROER
The Commission has proposed to the CounciI that consuttations  and
negotiat jons shouLd be opened in GATT with a view to stabi L'is'ing imports
of corn gLuten feed and other by-products of the corn processing.
This proposaL shoutd be seen in the context of the Commissionrs communication
to the CounciL of 28 JuLy 1983 concerning the adaptation of the common
agricutturat poLicy (1).  In that communication, the Commission pointed
out the need to achieve a rapid Limitation on imports of certain cereaLs
substitutes used for animaL feed, as a condition for the effective
appLication of the guarantee  threshotd for cereaLs. It  indicated that
the Community couId achieve this Limitation by making use of its rights
under GATT, whiLe fuLty respecting 'its obLigations.
The Commission accord'ingty proposes that the Council shouLd invoke
ArticIe XXVIII of the GATT with a view to stabi l.iz'ing 'imports of corn
gLuten feed and other by-products of the maiie industry, bylthrough a
partiaL and temporary suspension of the tariff  concession of the products
in ouestion (2).
The poLiticaI background
It  should be stressed that the proposed Limitation on'imports of cereaLs
substitutes constitutes the counterpant to the internaL adjustments
proposed by the Commission, which wiLL mean sacrifices for the producers.
These concern the fixing of the guarantee threshotd for cereaLs, as wetL
as the reduction of the gap between Community  prices and those received
by farmers in the main exporting countries.
(1)
(2)
See COM(83) 500 (memo P-75
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KOMMTSSTONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSIOiI  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
CoMMISSIoN  oF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COil4MISSION  DES COMI,LINAIJTES  EUROPEENNES  - ENIPONH TON  EYPOIIAIKCX.I KOil{OTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMiTISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENIt  aLso contsitutes the counterpart to measures proposed by the Commission
to reduce production surpluses of animat products, in particuLar of
dai ry products.
The Commission wishes to stress the cLose link existing, within its overaIL
approach,  between these different proposats. It  js hardIy possibLe to
impose restrictions  on Community  producers of cereaLs, dairy products and
meat without simuLtaneousLy  hoLding back the growth in the suppty of
inexpensive animaL feedjngstuffs  which compete with cereaLs and stimutate
animat production. 0n the othen handr'it appears justifiabLe to seek the
cooperation of third countnies in timiting imports of cereaLs substitutes,
since the adjustment of the CAP is plainLy in their interest, as it  wiLL
contribute to better baLance on worLd markets.
The economic situation
The deveLopment of Community agricuLture over the Last 10 years has been
marked by a considenabLe  increase in both the output of animaI products
and the resources devoted to animal feed. At the same time, there has been
a sharp increase in the use of products, other than ceneaLs mostIy imported,
which have accounted for more than two-thitds of the increase in animaL
feed consumption over the same period, with a corresponding faLL'in the
share of cereaLs in total anir'-raL feei.
This has Led, firstLy, to a big reduction in imports of feed grain, which
have fatLen fnom 16,6 miLLion tonnes in 1974 to 7.9 mitLion tonnes in
198?, and secondLy, to a  virtuaL  stabiLisation in the consumption of
Community cereals, which have not benefited from the growth of the animaL
feed sector. Furthenmo,"€, the Community  has had to dispose of its  growing
production in the form of exports with costLy refunds. UntiL there has
been a s'ignificant reductjon in this gap between cereaLs prices as
practised in the Community and in its main competitors,  competition  from
imported substitutesn which are subject to niL or Low dut'ies, is LiabIe  .
to become even more intense.
Imports into the Commun'ity of cereaLs substitutes  have risen from 6.2
mitLion tonnes 'rn 19V4 to 17.6 miLlion tonnes in 1982 (1).  The Community
has aLready taken steps to stabiLise imports of manioc through negotiations
with the main surppl.'ier countries" The import levy on brans, for which
there is no tariff  cnncession in GATT" has aLso been raised. These
measunes have alreorjv haci arr e'f fect (see tabLe I).
In its  c,cftnlufl j r:a'c'iern or ZtJ .irrLy or'r 'the adaptation of the CAP, the Commission
identified two cereaLs substitutes, imports of which have been rising
rapidLy and shoulcJ be stab'iLised"  As regards corn gLuten f eed, which is






must be made between cereaLs substitutes as such, and
feedstuffs such as soya and other kinds of oi Lcake,
which are used in animaL feed because of their pnotein
(1)3.
have risen from 697 000 tonnes in 1974 to 2 837 000 tonnes in 1982.
There was a sharp increase in imports in the most recent market'ing year (982/83) '
when imports reached 3 350 000 tonnes, 247. up on the previous year.
Corn gLuten feed is a by-produtof the maize industry which can be sold
at a marg.inaL price, production of hrhich has been artificiaLty stimuLated
in the Unitea States through the protection accordecj to the principaL
products, 'i.e. ethanoL and/or isogLucose.
There has aLso been a signjficant increase in the voLume of imports of
certain other by-products of the maize industry which, as a result of
the production process in the United States and their utiLisation in Europe,
couLd easiLy repLace CGF as such. These incLude residues from brewing  and
distiLLing, imports of unich have risen from 64 000 tonnes in 1974 to
377 OOO tonnes in 198?, and maize germ o'iL-cakes,  imports of which have
doubLed (1 063 000 tonnes in 1982 against 525 000 tonnes in 1975) -  The
Commission consider that the suspension of the tariff  concession which
it  is proposed to negotiate in GATT shouLd aLso cover these products.
As regards fruit  wastes, eventuaLty citrus pee[, imports have risen
substantiaLLy fron 3271000 tonnes in 1974 to 1,?651000 tonnes in 19g2, with a further increase in 1983. The Commission considens however that in view of the structure of this trade, there is no calI at present to
beg'in the process of modifying the existing import regime."t
TABLE I
Recenf deveLopment of imports of certain cereaLs substitutes
(in mitLion tonnes)

















Gorn qluten feed  1.7
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Imports of by-products of themaize'processing industry
and fruit  wastes Gn 1982)
TOTAL
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PROPOSITIONS  EN VUE DE LA STABILISATION  DES
IMPORTATIONS  DE CERTAINS PRODUITS DE SUBSTI-
TUTION ES CEREALES.
La Commission vient de proposer au Conseil drouvrir des
consultations et negociatlons au GATT en vue de stabiliser
les importations  de corn gluten feed et drautres sous-produits de
I 'indmtrie du mais.
Cette proposition se situe dans Ie eonf-exte de la communication  de
la Commission au Conseil du 28 juillet  19Bf concernant lradaptation  de
la Politique Agricole Commune (I).  Dans cette communj.cation,  la
Cqnmission a fait etat de la necessite drobtenir une limitation rapide
des importations  de certains produits de substitulion aux cereales
utilises dans 1'alimentation animale, comme conditi'rn pour lrapplieation
effective du seuil de garantie pour les cereales et pour une meilleure
maitrise des productions animales. EIle a indique que 1a Communaute
pourrait obtenir une telle limitation en faisant usage de ses droils au
titre  du GATT tout en respectant pleinement ses obligations.
La Commission propose donc au Conseil de recourir a lrarticle XXVIII
du GATT en vue de stabiliser les importations  des differents
sous-produits de I'jndustrie du mais en suspendant  partiellement et
temporairement la concession tarifaire sur les produits en queslion (.2).
Le eontexte politique
I.L convient de souligner que la limitation des importations  de
produits de substitution  constitue 1e pendanf- des mesures dtadaptation
internes proposees par la Commi.ssion et qui comportent  des sacrifices
pr:ur les producteurs.  11 s'agit non seuLement de Ia fixation du seuil
de garantie pour les cereales, mais aussi de la reduction  de
I'ecart entre les prix communautaires et ceux donl beneficient les
agriculteurs des principaux payx exportateurs.
Voir C0M(81)500  (note P-75 de juillet  1981)
Residrs de I'amidon de mais (2t.O3.A.II du TDC), dreches de
brasserj.e et de distillerl"  (Zl.0l.B.II) et tourteaux des
germes de mais (23.U+.8.). Le regime tarifaire aetuel est
1'exemption des droits, qui a ete consolide au GATT.
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ElIe constitue egalement le pendant des mesures proposees par la
Cqnmission pour reduire la formation drexcedents des produits
animaux, notarrnent de produits laitiers.
La Commission tient a souligner le lien etroit qui existe du point
de vtr de la conception dtensemble entre ces differentes propositions.
En effet, il  parait difficile  drimposer des contraintes  aux
producteurs cerealj.ers, laitiers et de viande de la Communaute et en
meme tempei de ne pas freiner la eroissance de lroFfre dtaliments anlneux
a bon marche qui concurrencent les cereales et stimulent la productlon
animale. Drautre parl, il  parait justifie d'engager les pays tiers a
tne cooPelation permettant de limiter les importations de substiluts,
drautant plm que lrajustement  de la politique agricole commune est
clairement, dans lrinteret des memes pays tiers car il  contribuera a wr
meilleur erquilibre des marches mondiaux.
Donneesi  economiques
Lrevolution de lragriculture communautaire au cours des dix
dernieres annees a ete caracterisee par une expansion crrnsiderable  de
Itelevage ainsi que des ressources consacrees a lralimentation  anlmale.
Parallelement, on a eonstate une forte augmentation de Itutilisation des
elements non eerealiers, pour la plupart importes, qui representent plus
des deux tiers de Itaugmentation  des besoins dtalirnentation animale
pendant cette periode, et une dimjnution comespondante de 1a part des
cereales dans lrutilisation totale dtaliments pour animaux. Ceci a
entraine drwre part, une reduction lnportante des importations de
cereales foumageres, qui sont passees de 15r6 millions de tonnes en
1974 a 719 a't 1982, e!, drautre part, la quasi stabilisatj.on  de
rrutilisatlon des eereales communautaires, gui nront pas pu participer a
lrexpansloin du secteur de Italimentatian  animare; Par ailleurs, la
Commmaute srest trouvee obligee dtecouler sa production croissante sous
forme drexportations  a I'aide de restitutions couteuses.  En attendant
tne reduct.lon significative de Itecart entre Ies prix des cereal.es
pratiques dans la Communaute et dans les principaux pays produeteurs,  1a
concurrence des produits de substitutir:n importes, sowris a droits nuls
ou negligeables,  risque de devenir de plus en plus aigue.
Les impr:rtations dans la communaute de produits de substitulion
aux cereales sqnt passees de 612 millions de tr:nnes en 1974 a 17 16 millions de tonnes en 1982.(1)La Communaute a deja pris des dispositions
pour stabirLiser les importations  de racines de manioc, en negocS.ant avec
les principaux  pays fournisseurs.  Par ailleurs, elle a releve le taux
du prelevennent a Itimportation des sons, Qui ne font pas ltobjet drwre
concession tarifaire au GATT. Ces mesures ont deja produit leurs
effets (voj-r tableau I).
Dans sa commrnication du 28 juillet  sur ltadaptation de la PAC, la
Commissi,ln a identifie deux produits de substitution, dont lraugmentation
rapide des importations  appelle un effort de stabilisation. En ce qui
concerne lel corn gluten feed, qui est un $ous-produit
de ltamidorr de mais, et qui est importe principalement des Etats-Unis,
les importertionp sont passees de 597.000 tonnes en 1974 a 2.817.000
tonnes en JL98l el a 2.8/12.000 tonnes en 1982, avee une forte progression
au cours der la derniere  campagne (.3,350.000 tonnes pour lggL/gt, sait-
tne augment,ation de 24%). Il  s'agit dtun sous-produit  de I'indusLrie
du mais, susceptible d'etre vendrr a un prix margjnal et rlant Ia
production a ete artificiellement stimulee aux Etats-Unis par les
mesures de protection du produit principal (1'ethanol et./au
I t isogl ueosie ) .
(1)  IL faurt faire une distinction entre Les produits de substitution en tant que
te[s, et Les produits de compL6ment teLs Les tourteaux de soja et drautres
graines otdagineuses,  les farines de poissons, etc.. qui sont utitis6es
dans ['atimentation animaLe en raison de Leur contenu en prot6ines.I
I -3-
0n a constate egalement un accroissement significatif des
importations  de certains autres sous-produits de 1'jndustrie de mais,
qui r eompte tenu du processus de leur transformation  aux Etats-Unis et
de leur utilisatlon en Europe, poumaient facilernent se substituer au
qGF. Il  s'agit des dreches de brasserie et de disrillerie,  dont les
lmportations  sont passees de 64.000 tonnes en 1974 a t77,ooo tonnes en
1982, et des tourteaux de germes de malsr gui ont double (1.061.000
tonnes en 1982 contre 525.OOO tonnes en 1975). La Commission estime
donc qre la suspension de la concesslon tarifaire quril est propose de
negocier au GATT devrait egalement couvrj.r ces produits.
En ce qui concerne les dechets de fruits, essentiellemenl les
pelures dragrumes, les importations ont connu une expansion tres
importante,  passant de 327.000 tonnes en 1974 a r.265.000 tonnes en
1982, avec une nouvel.le expansion en I9Bl.
La Commission estlme toutefois que, eompte tenu de Ia structure des
echanges, il  nry a pas rieu a ee stade dtengager re processus de
modification du regime d'importation.i
I \
TABLEAU I
Evoll*ion reeente des importations  de certains produita
de substitution
(en mio tonnes)
Campagnres I98O/87 resr/82 1982/8t
Manioc  5,6  8r1  6,0
Sons de ble  116  Ir9  I,6
Corn gluten
feed  2r7  2,7  7r4
Dreches de bras-
serie et de
distillerie  Or35  Ar35  0,48
Tourteaux de
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Imporbations des sous-produits de I'jndustrie de mais et
des dechets de fruif-s (en I?BZ)
T0TAL  en provenance  des USA
lluantite  val eur  quantita  v al eur
1000 T  $million  1000 T  $million
Corn gluten






a 39i,) 735  I25 4J
Tourteaux cle germes
de mais (terneur en
matj.ere gras.se enlre
3 eL 8%).  t28  59
Dreches de brasserie
et de distj.ller ie 377  56
Dechets de
fruits (1)  I.265  661
(1)  Essentiel lement- pelures dr agrumes.
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